





Nocturnal fantasies in the Modern City： 
From Japanese Literature and Illustrations in the 1920s and 1930s 
Kyoko OZAWA 
要旨
　In Japanese literature and art created during the age of modernism (1920s–1930s), the fantastic 
and supernatural events began to occur late at night in the middle of Japan’s modern cities, especially 
Tokyo. This was clearly contrasting the ghost or horror story of preceding era, in which the supernatural 
phenomena occur during the daytime in the deep mountains or dense forests remote from the town. 
　This essay examines how this new tendency in literary fantasies—the ephemeral and surreal events of 
the urban nighttime — is inspired by the alternations in nocturnal lifestyle (e.g., night theater, cabaret, 
nocturnal stroll in the city) accompanying the urbanization after the Great Kantō earthquake in 1923. 
They reflect the changes in perceptions due to some technological innovations, such as streetlamps, 
electric illuminations, motorcars, trains, telephones, and especially, the cinema. The surreal visions 
and the real cityscapes often interpenetrate and are reversed around the strolling body with unreliable 
perceptions. The urban nocturnal life’s novel experiences, unstable perceptions caused by new 
technologies, and the anxiety from the contrast between the traditional and the modern form the matrix 
of the novel nocturnal fantasies represented in the literature and illustrations of the modernism era.
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【図1】竹久夢二「東京災難畫信」      【図2】ヴィーネ『カリガリ博士』の一場面 
 
3. 幻想の場としての都市のあわい 
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もつ夢遊病者24めいた ―― 現実と非現実が融合し、あるいは絶えず相互反転を繰り返す ―― 浮遊感覚を
























   
【図3】谷中安規《飛ぶ首》 【図4】谷中「街の本」より《動坂》 【図5】谷中《虎ねむる》 
 20 
4. 近代都市とテクノロジ  ー































確に捉えたものである。マシンエイジと原初的な ―それゆえにメルヒェン的な ―暗闇が併存するモダ15 
ニズム都市を浮遊する身体の周りで、突如として口を開ける異界を、谷中安規は素朴な線と劇的な明暗対
比によって描き出したのであった。 
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開花した は、まさに関東大震災後のこ だった。また1920年代終 りから30年代初頭にかけては、映
画と文学のパラゴーネ（比較芸術論争）とでもいうべき言説が、 りわけ文学の側から登場した時期でも
ある。川端康成は1929年のエッセイで、文学にはおよそ到達することの不可能な新たな美の感覚を、ま
さに映画が生み出したことを ―― つまり映画に対する文学の敗北を ―― 認めている。
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